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Tenoxicam (Ro 12-0068), a new non-steroidal antiinfl.ammatory agent, has a long half-life 
(57 hours) and is expected to show sufficient clinical efficacy by once-a-day administration. There 
are only a few study results on its excretion route. In the present study, the biliary excretion 
was examined in postoperative patients. 
A single dose of 20 mg of tenoxicam was administered orally into 5 patients with a T-tube for 
bile drainage after cholecystectomy and choledocholithotomy. Bile samples were collected every 
6 hours for 3 days and levels of metabolites in the bile were determined by HPLC. The major 
metabolite of tenoxicam in human bile was the same as that in rat bile, C-7 or C-8 0-glucuronide. 
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Its accumulated amounts for 3 days were 18.8% (5.5 to 47.4箔） of the given dose of tenoxicam. 
It has been reported that about 30箔 ofthe administered amount of tenoxicam was excreted 
in the urine of the healthy volunteers as 5'-hydroxide within 7 days after the administration. 
Thus, about 36 to 77Cjぢoftenoxicam is considered to be excreted in the bile and urine of patients 
as C-7 or C-8 0・glucuronideand 5'-hydroxide. 
はじめに
Tenoxicam, 4・hydroxy-2-methyl-N-2-pyridyl-2H・
thieno [2, 3-e] 1, 2・thiazine-3-carboxamidel, 1 











































症 例 年（歳齢） 身（cm長） 体（kg重） 病名
症例 I. T. s. 69 154 59 胆嚢，総胆管胆石症
症例 2. s. s. 78 134 46 総胆管胆石症
症例 3. K.S. 53 150 45 胆量E，総胆管胆石症
症例 4. M.K. 74 142 53 胆嚢，総胆管胆石症
症例 5. J. N. 76 150 44 
一 一一
Mean±SD 70土9 146土7 49±6 











tive column chromatography (Lobar column, Lichro-
prep RP-8, 40～63 JLID, 310×250 mm, Merck）によ
って分画（各 9ml）し，各分画中の tenoxicam代謝
物を UV254 nmと365nmの両波長にて検出し， ζ
れを分取後，移動相としてメタノールー水ー酢酸30:70 
: 1 (%V/V/V）を用い， YMC-AM-312(5 JLm, 6× 






した C1s叫 rtridge(SEP PAK, Waters Assoc.）に， 同
様IC酢酸にて pH3 IC調整した胆汁 lmlを添加した
代謝物をメタノーJレ6mlで溶出し，これを窒素気流
下 35°Cで蒸発乾固後，残澄を30%メタノール 300JLI 
IC溶解した．乙れを遠心分離（9000G, 10分間）し，




Waters U 6 Kインジェクター．島津
SPD-2A UV検出器
カラム： WatersJL Bondapak C1s, 10 JLm, 3. 9 mm 
×30cm 
移動相： 30$ぢメタ ノ －）レ／水／酢酸30:70:1
（銘V/V/V)









既（μ知g／濃m度I) 標本数 平土均標ピ準ー誤ク差高 C.V. ｛%） 
0.93 3 793士49 6. 18 
2.33 3 1716土54 3. 15 







0.93 6 374土 22 5.88 
2.33 5 804土 15 1. 87 





(0. 2 JLg/ml）と定めた．試料聞の変動については， 0.93, 
2. 3, 4. 66 μg/ml 滋度で，変動係数はそれぞれ CV=
6. 18, 3.15, 2. 23$ぢ，時間内の変動係数は CV=5.88,













カラム： 4mm×15mm stainless column packed 




酸緩衝液（0.1 M, pH 7.0) 61 :39 (V /V) 



































T.S. S.S. K.S. M.K. ].N. 
。採取胆汁量（ml) 1110 377 420 335 520 
算出総胆汁量柿（ml) 4817 1636 1823 1454 2257 
24 胆汁中濃度（μg/ml) ＊ 5.58 0.70 1.47 o. 90 
算出総排灘量 (mg) ＊ー 9.13 1. 28 2.14 2.03 
一ー＊ (29. 09) (4.07) (6. 81) (6.47) 
24 1085 378 430 355 580 
算出総胆汁量紳（ml) 4709 1641 1866 1541 2517 
48 胆汁中濃度（μg/ml) ーー＊ 2. 54 0.17 0.56 0.39 
時間 算出総排池量 (mg) ＊ 0.86 0.98 ＊ (13. 28) (1. 01) (2. 75) (3. 13) 
48 採取胆汁量（ml) 1990 305 425 360 570 
算出総胆汁量紳（ml) 4731 1324 1845 1562 2474 
72 胆汁中濃度（ μg/ml) 一－＊ 1. 19 0.07 0.21 0.27 
時間 算出総排池量 (mg) ＊ー 1. 58 0.13 0.33 0.67 
＊ー (5. 02) (0. 41) (1. 05) (2. 13) 。採取胆汁量（ml) 3285 1060 1275 1050 1670 
72 算出総胆汁量柿（ml) 14257 4600 5534 4557 7248 
時 算出総排池量 (mg) 一ー＊ 14.88 1.73 3.33 3.68 
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その結果， 4症例（S.S.,K.S., M.K.，および J.N.)
の胆汁中代謝物の3日間の累積排池量は，投与量の























表4. Tenoxicam 20 mg服薬6時間後の血築中濃度
症 伊l
士平標準誤均差
T.S. s. s. K.S. M.K. J. N. 
血（祭μ.g中／m濃I)度 2.84 3.80 1. 04 3.27 2. 74±0. 60 
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表5. Tenoxicam 20 mg単回投薬前後の臨床検査成績
症 伊l
検査項目 T.S. S.S. 
K. s. M.K. 
投薬前投薬後投薬前投薬後投薬前投薬後投薬前投薬後
一般血液検査
赤血球数（×104/mm3) 383 416 
白血球数（／mm3) 4200 5500 
Hb値（g/dl) 1. 6 12.6 
Ht値（第） 34.0 36.5 
血小板数（×104/mm3) 29 29 
白血球分画
好中球 62 68 
好酸球 2 3 
好塩基球 。 2 
リンパ球 32 22 
単球 4 5 
血液生化学検査
ピリルピン（mg/di)
直接法 o. 1 o. 1 
間接法 0.2 0.2 
GOT (IV/!) 27 39 
GPT (IU/l) 76 63 
AトP(KAU) 15 18 
BUN (mg/di) 13 11 




















350 403 397 358 346 396 
4500 7100 12100 5900 7600 5600 
10.3 1. 5 12.8 1. 7 1. 0 12.7 
31. 5 35.5 37.5 34.5 32.5 38.0 
18 23 16 27 54 25 
75 72 58 
3 3 2 。 。 。
19 19 33 
3 6 7 
0.1 o. 1 0.5 0.5 0.2 o. 2 
0.2 o. 2 0.3 0.3 
11 24 17 59 51 48 
18 17 50 85 51 37 
12 10 18 11 12 
20 21 10 7 17 16 





















といってよい． しかし，残念ながら， Oー クツレクロン酸
抱合の結合部位については現在のところまだ解明でき
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